



A Study of the Ability to Cut Out Shapes with Scissors in Early Childhood Ⅱ： 
From a Comparison with Tracing  
 



























                                             






3 歳児から 5 歳児に対して実施した。その調査の結果を統計的に分析処理し，森下らが実施した 20
年前の研究結果と比較し子ども達のハサミ使用技能の発達時期に大きな変化は確認できないことが
分かった。3)。使用技能の低下が危惧される中で，ハサミ技能の発達時期に変化がないことを明らか
にできたことはとても意味のあるものとなった。また，2019 年には同じ調査方法を用いて 3 歳児

















































園での指導が結果に影響を及ぼさないよう，これまでと同じ対象の A 市内の M 幼稚園園児に調
査を実施した。 
対象とした園児の人数は表 1 に示したように，男 29 名，女 26 名，合計 55 名（3 歳児クラス 21






























男 0 2 9 5 6 4 3 0 29 
女 0 2 7 5 2 3 7 0 26 
合計 0 4 16 10 8 7 10 0 55 
 
（2）調査時期 
2019 年 10 月 7 日（月）切り抜き課題 








切り抜きの課題としては，これまでと同様の図 1 のような調査用紙を準備した。 




































Microsoft 社の Excel2016 の分析ツールを使用した。決定係数 R2の値が低い結果もあるが、発達に
ばらつきのある幼児を対象としているので許容範囲であると考え考察を進める。 






はない。一番差の大きい四角形でも 0.21，円形で 0.16 の差となっている。 












図 7：直線の比較               図 8：折線の比較 
直線 折線 曲線 三角形 四角形 円形
切片 7.905 9.055 10.197 15.840 12.874 17.004
傾き -0.095** -0.098** -0.108** -0.185** -0.143 -0.204***
p<0.05*,p<0.01**,p<0.00***
直線 折線 曲線 三角形 四角形 円形
切片 7.682*** 15.088 15.509** 22.844* 27.873** 29.175***
傾き ‐0.092* -0.186** -0.175* -0.277 -0.359* -0.365**
p<0.05*,p<0.01**,p<0.00***
 
図 9：曲線の比較               図 10：三角形の比較 
 
図 11：四角形の比較             図 12：円形の比較 
 
切り抜き課題となぞり書き課題のいずれも近似曲線は，重なるように表示されているが，それぞ
れの課題の有意差を求めるために対応のある t 検定を行った。分析には，IBM 社の SPSS Statistics 
26 を使用した。 








































M SD M SD ｔ値
直線 2.20 2.613 2.27 2.215 -0.164 n.s.
折線 4.00 4.243 3.20 2.414 1.290 n.s.
曲線 5.11 5.506 3.80 2.563 1.834 n.s.
三角形 6.40 10.626 4.85 4.205 1.157 n.s.
四角形 6.53 10.765 4.38 2.732 1.530 n.s.







































年齢がいつなのかといった調査はできていない。今までに得られている 230 か月から 242 か月の年



















本論文の作成にあたり，ご多忙のなか快く調査に協力して頂いた A 市立 M 幼稚園の園長先生を
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  The focus of this study was the skill of using scissors in early childhood, with the goal of understanding 
the ability of children to use scissors to cut lines and shapes. 
We attempted tried to further clarify the relationship by cutting out the shape and tracing the shape. As a 
result, it was confirmed that deviation of all tasks decreased with increasing age in both the task of cutting 
out lines and shapes and the task of scribing lines and shapes. There was also a difference in the results for 
each task when the age was lower, but there was no significant difference for any task after the age of 5 
years and 6 months. It can be concluded that cutting out a shape with scissors and tracing a shape have the 
same tendency to improve with age. 
Furthermore, since the results of this survey showed the same tendency, the ability of cutting out shapes 
with scissors and tracing with a pen both affect improvement i.e., the task line and the shape of the task. I 
further concluded that there is the ability to grasp the whole picture. 
